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Oct. 1948 

























ing Research Bulletins Nos. 28， 31， 32， and 33， two alternatIve methods of 
displaying items excluded from the determination of net income are indi. 
cated as being acceptable. Under the first of these methods， the excluded 
110 (j1O) 第151巻第 1・2・3号
items are displayed in the surplus statement; under ihe second they are 
shown in the income statement after the amount designated as net income 
Since the issuance of those bulletins， charges and credits displayed in 
accordance with the second method have been included in many income 
statements in a manner and with wording which has ucca~iuned misconcep-
tions as to whether the earnings for the period were the amounts captioned 
as net income or were the final and more prominent amounts shown on the 






























る (Thecommittee expresses no prelerence lor either 01 these methods， 
but is the opinion that， regardless 01 the lorm 01 presentation， the amount 
















6) ‘lncome and Earned Surplus'， Accounting R出回rchBULLETINS. No. 32. Dec. 1947， p.264. 



















































7) ANNUAL REFORT 1947 Juh田 011(!7 Joh1l.5on 
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連結損益計算書要旨71
Consolidated Income Statements 
For the years ended December 31， 1947 
N et income for ye町....
Appropriations from net income 
Additional depreciation (Note 2)..・…
Loss from devaluation of foreign currencies (Note 4) ...・
Balance transferred to earned surplus' ー
(2) サン・オイル社の事例







riation of income) を行ない.リザーヴ勘定に繰り入れた。その際に，サン・
オイル社は，営業報告書の冒頭で， 2，433万9，913ドルの純利益 (netearnings) 
を達成したと述べているが.この額は，連結損益計算書末尾に記載きれている












8) Annual Repo吋 1947SUN OIL COMPANY， p. 3 
利益処分会計の二極分化傾向
連結損益計算書要旨9)
CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS 
Year Ended December 31， 1947 
NET INCOME-BEFORE PROVISION FOR REPLACEMENT OF 
FIXED ASSETS 
(115) 115 
29， 139， 913 
PROVISION FOR REPLACEMENT OF FIXED ASSETS .... .. ←ー.j，旦型旦000









り替えられた純利益残高 (BALANCEOF NET PROFIT TRANSFERRED 










9) Ibid. p. 2U 





PROFlT AND LOSS STATEMENT 
YEAR ENDED DECEMBER 31， 1948 
Provision for propeπy replacement and/or excessive 
cost of new f acilities .. 
BALANCE OF NET PROFIT TRANSFERRED 
TO SURPLUS 
2 利益賦課認識の事例
$ 17， 207， 338. 53 
3. 000. 000. 00 













11) lbid. p. 11 






(NET INCOME 10' the yea，) Jと同じ額としていた。だから，コーン プロダクソ リファイ
ニング社は，形態上は利益処分方式を採り続けながらも，実態上は剰余金処分方式を採用し続け
ていたのであり，したがって，追加償却費を利益賦課と認識し続けていたのである。(41st. 
42nd.， 43rd. ANNUAL REPORT CORN PRODUCTS REFlNING Co.) 











5.37ドルであった (Netincome for the year after appropriation therefrom 
the surn of $7， 000， 000 to provide a reserve for abnormal construction cost 
was equal ¥0 $5. 37 per share.)。利益剰余金勘定に振り替えられた純利益の
残高は4，714万794.04ドルであった。宣言され利益剰余金に賦課された配当
金の額は， 3 ， 071万2 ， 489.~;0 ドルで，一株当り 3.5ω0 ドルであつた。J"】氾3
連結f損員益計算書要旨川
Statement of Consolidated lncome and Earned Su中lus
F'or the Fiscal Year 1947 
NET INCOME FOR YEAR ..……・.......目…...............・ 54，140， 794. 04 
Less provision for abnormal construction cost ・・・ ・~型」型J里






13) FひRTY-EIGHTHAnnual RゅortFOR THE F1SCAL YEAR 1947 UNITED FRUlT 
COMPANY， p. 5 
14) l&id.， p.9 
118 (118) 第151巻第1・2・3号
万231.64ドルであり，一株当り6.01ドルであった (Netincome for the year 
was $59， 740， 231. 64， equal to $6. 81 per share， and after appropriating 
therefrom $7， 000， 000 (equal to 80c per share) as an addition to the re-
serve for abnormal construction cost created in 1947， the balance was $52， 
740， 231. 64， equal to $6. 01 P日 share.)。宣言きれ利益剰余金に賦課ぎれた
配当金は， 3，509万9，988ドルで，一株当り4.00ドルであった。J'51
連結損益計算書要旨"
Statement 0/ Consolidated lncome and Earned Su中lus
For the Fiscal Year 1948 
NET INCOME FOR YEAR ...... .... ................. 59， 740，231. 64 
PROVISION FOR ABNORMAL CONSTRUCTION COST ・…・日目・ 7， 000， 000. 00 













15) ANNUAL REPORT For the Year ended Deamber 311948 UNITED FRUIT COMPANY. 
p. 7 
16) Ibid.， p. 11 
17) 拙稿「利益処分会計と剰余金処分会計」経済論叢第149巻第1・2・3号， 1992年1. 2 . 3月，
107 . 108頁。
18) Recommendation of Committee On Terminology 'Use of Term “Reserve"¥Aι'ounting Re 
search BULLETINS， No. 34， Oc，. 1948 
利益処分会計のご極分化傾向 (J 19) 119 
研究公報第39号「サープラスという用語の使用の中止J(1949年10月刊である。
リザーヴという用語の使用を処分済剰余金に限定する公報第34号の勧告に従っ
て， 1947年度の連結貸借対照表貸方で otherreserves for deprecia tionと表示
されていた減価償却引当金が， 1949年には， accumulated depre口atlOnに修正
された。また，サープラスとし、う用語の使用の中止， したがって，利益剰余金













Consolidated Balance Sheet 
As 01 December 31， 1947 
CURRENT LIABILITIES 
DEFERRED INCOME 
RESERVE FOR INSURANCE 
OTHER RESERVES : 
For depreciation 
28， 795， 452. 31 
2， 213， 921. 09 
10，口日， 00000 
145， 420， 545. 62 
19) Re-commendation of Subco:mmit日 eon TerminologyιD回 contlnuan田 ofthe U5e of Ule Term 
“Surplus'ぺAccountingResearch BULLETJNS. No. 3旦Oct1949 
20) 50th ANNUAL REPORT For the Year ended December 31194.9 UNJTED FRUIT COM. 
PANlうp.7 
21) 0，片 αt.，p. 1 
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For revaluation of fixed assets ・..…・.......…ー 目・ ・ーー.・
For abnormal construction cost ...ー
For adjus回目ntsin materials and supplies…ー ・田 a ・ .. . 
4. 725， 323. 08 
7， 000， 000. 00 
1. 000， 000. 00 
F or other purposes ... ...... . 日目 ・... ・U 目.. …・ 2，320，9白日 7官
CAPITAL STOCK AND SURPLUS: 
連結貸借対照表貸方要旨22)
160， 466， 849. 42 
217， 436， 452. 26 
418，912，675.08 
CONSOLIDA TED BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31， 1949 
CURRENT LlABILITIES : 25， 2自3，615.99 
DEFERRED INCOME ....... ...... ・ ・ 2， 156， 588. 74 
ACCUMULATED DEPRECIATION .................... 167，527，694.60 
STOCKHOLDERS EQUlTY : 
Capital stock .
Eamings retained in business less amounts 
transferred 旬 capitalstock account : 
Appropriat疋d
Se1f-insurance 
Abnormal construction and increased 
replacement costs 
Adjus回lentsin materials and supplies '. 
Earnings of European subsidiaries at 
December 30， 1939 no realized in 




$ 12， 103， 981. 63 
21， 000， 000. 0。
1， 000， 000. 00 
7，則)2，010. 31 
42， 005， 991. 94 
39， 927， 061. 31 
81， 933， 053. 25 
281， 933， 053. 25 
476，9口0，952. 58 
1947年度に，ヤングスタウン・シート・アンド・チュープ社は，建設および
Z) Qt.αt.， p.13. 

















CONSOLlDATED INCOME STATEMENT 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31， 1947 
Net income for the year........"，，"""'"… …・ … ・ ・ ・ $2喝， 299， 923 
Less-Appropriation for increased construction and 
replacement costs 






23) FORTY-EIGHTH ANNUAL REPORT ザ THEYOUNGSTOWN SHEET AND TUBE 
COMPANY FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31，194えp.3
24) IbuL， p.10 






書上で， r当期純利益 (NETINCOME FOR THE YEAR) jと表示された金
額ではなしそこから「固定資産への高い原価による追加のためのプロヴイ
ジョンj1，200万ドルを控除した後の， r累積利益勘定に振り替えられた純利益
額 (AMOUNTOF NET INCOME TRANSFERRED TO ACCUMULA TED 
EARNINGS)j と表示された金額に相当する。また，同年度の年次報告書の















25) 拙稿「追加償却会計と取替原価償却会計」経済論叢第146巻第4. 5 . 6号， 1991年10・11・12月，
162-166頁。








あった (Netearnings form a1 operations were $22， 334， 977 after provision 
of $12， 000， 000 for high cost additions to fixed assets. ) oJ'" 
連結損益計算書要旨m
Statement of Consolidated Income and Accumulated Earning::; 
For the Period from October 26. 1946 to November 1， 1947 
NET INCOME FOR THE YEAR (see reserve appropriation 
following) ・・u ・町 …ー・ .ー.............•... ・ $ 34， 334， 977 
Provision for high cost additi6ns to fixed assets 
AMOUNT OF NET INCOME TRANSFERRED TO 
ACCUMULATED EARNINGS........ 
一」主旦虫L型空






で， 3，433万4，977ドルであった (Lastyear earnings totaled $34， 334， 977 
before thespecial provision of $12， 000， 000 for increased costs of fixed 
assets. ) oJ出
20) SUJife & Comtany YEAR BOOK 1947， p. 3 
27) Ibid.， p.22 
28) Swift & co時 'anyYEAR BCゆ K1948.白 p3 
124 (124) 第 151巻第1・2・3号
連結損益計算書要旨削
Statement of Consolidated Income and Accumulated Earnings 
For the Period from November 1， 1947 to October 30， 1948 
NET INCOME FOR THE YEAR...".........."...."..".................... $ 27，889，210 
ACCUMULATED EARNINGS， November 1， 1947 
Less : Appropriation to Reserve for high cost 
additions to fixed田 set.・目ー
131，4邑5，243
159， 344， 453 
10，0型， 000
149， 344， 453 
DIVIDENDS PAID DURING YEAR， $2.10 per share ・ H ・H ・H ・ 豆2笠よ10


















29) lbid.， p.19 






















30) 1947年度年次報告舎の財務回顧 (FinancialHighlights) には. 1943年度から1947年度までの
5年聞の営業成果および財政状態が概括されているが，純利益 (NetEamings)の推移は以下の
通わであった。また. 1947年度D数値には以下のような注が付けられていた (opαムp.2)。
Financial Highlights (Ooo's Omitted) 
1943 1944 1945 1946 1947 
Net Earnmgs $17，4.31 $15宅663 $12，3日3 事16，395*$22，335 
牢Afterprovision of $12， 000， 000 for high cost additions to fixed a丸spts
126 (126) 第 151巻第 l'2・3号
おける利益処分方式での追加償却費認識の差異にあった。公報第35号の公表を
受けて，追加償却費を収益賦課と認識していた3企業は加速償却方式に移行し
他方，追加償却費を利益賦課と認識していた 2企業は剰余金処分方式に移行し
た。残りの3企業のうちのスウイフト社は，収益賦課から利益賦課に修正・移
行し，筆者の主張と矛盾する事例であったが，利益処分方式を巡る実務の混乱
に乗じた実務ではないかという解釈を示しておいた。また，コーン・プロダク
ツ・リファイニング社は，利益処分方式を継続させたが，実態上は剰余金処分
方式であったことも明らかにしておいた。
はじめに触れたように，有形固定資産の取替費補充を目的とした 5つの異
なった減価償却政策は，加速償却方式と剰余金処分方式とに二極分化する傾向
にあった。本稿では，この傾向に含まれる利益処分会計の二極分化傾向を取り
上げた。この傾向に含まれるもう一つの傾向である追加償却会計と取替原価償
却会計との二極分化傾向についての分析は，稿を改めて行うことにしたい。
